Orders, Heritage, and Knowledge: Proposals for a reciprocal approarch to some key semantic fields regarding the concepts of heritage and borders among Chinese-East Asian-European Cultures 　 by LE PICHON, Alain
Orders, Heritage, and Knowledge: Proposals for
a reciprocal approarch to some key semantic
fields regarding the concepts of heritage and
borders among Chinese-East Asian-European
Cultures 　
著者 LE PICHON, Alain
journal or
publication title







          Orders, Heritage, and Knowledge 
 Proposals for a reciprocal approach to some key semantic 
fields regarding the concepts of heritage and borders among 
        Chinese-East Asian-European Cultures
       Alain LE PICHON 
L'Universite de Cergy-Pontoise, France
"There are more things in heaven and earth
, Horatio, 
philosophy" W. Shakespeare (Hamlet I, v,166-167)
than are dreamt of in your
'What ! are you here?' 
Although we were not. I was still the same, 
  knowing myself yet being someone other-
 And he a face still forming... 
  Too strange to each other for misunderstanding, 
In concord at this intersection time 
  Of meeting nowhere, no before and after.. 
 I said :'The wonder that I feel is easy, 
  Yet ease is cause of wonder Therefore speak: 
  I may not comprehend, may not remember!' 
And he: 'I am not eager to rehearse 
 My thought and theory which you have forgotten. 
  These things have served their purpose: let them be. 
So with your own, and pray they be forgiven 
  By others, as I pray you to forgive
  Both bad and good. Last season's fruit is eaten 
And the fullfed beast shall kick the empty pail. 
  For last year's words belong to last year's language 
  And next year's words await another voice. 
But, as the passage now presents no hindrance 
  To the spirit unappeased and peregrine 
  Between two worlds become much like each other, 
So I find words I never thought to speak... 
Since our concern was speech, and speech impelled us 
 To purify the dialect of the tribe... TS. Eliot, 'Little Gidding'
1
Abstract
     For more than fifteen years now, a group of scholars from European, East Asian, 
and West African universities have been participating in a free inter-university network, 
the Transcultura International Institute, and have developed an approach to the 
development of contemporary societies and cultures in both Western and Non-Western 
culture that is based on the principle of 'reciprocal anthropology.'
     Given the relatively small body of Non-Western studies by anthropologists 
about European societies and cultures, and given, consequently, the gap that has arisen 
as a result in the studies provided by European and other Western human sciences, 
Transcultura has felt the necessity to emphasize and aid in the development of field 
studies based on a more inclusive approach.
     This approach relies on a few simple ideas: 
     1.) That in the past two or three centuries-- a relatively short period, if not 
insignificant part of the history of human knowledge-the main criteria or patterns of 
anthropology have developed within a base of Western anthropological study, and have 
depended mainly on the cultural and political contexts of Western countries. 
     2.) That the above situation has been greatly modified with the end of the 
European colonial empires as in the cases of such countries as Japan and China, that 
have, while in the midst of a process of assimilation of Western cultural and scientific 
patterns, reassessed, in various ways, their political identities as well as their proper 
cultural knowledge patterns, even while it may seem that they have also been on a track 
toward cultural 'Americanization.' 
     3.) That thanks to the globalization of economies, Western countries have 
progressively taken into account new political and economic powers in other regions, as 
well as rediscovered the existence of cultural patterns of knowledge and society 
different from their own which are now part and parcel of the economic development of 
Non-Western regions.
     Here are some of the expected results of our approach: 
      1.) We are more eager today, as well as more able, to question principles of 
anthropological science and the universality of knowledge, including the idea of the 
"unity of mankind
," by confronting the culturally marked patterns which have ruled 
Western human sciences, as they are practiced today, and then by testing them against 
the diversity of Non-Western patterns of cultural representation through a process of
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reciprocal anthropological field research. 
     2.) We are more expectant that this research will help to demonstrate the extent 
to which the diversity of "language games" used within new research fields contained 
within the respective cultural contexts of Non-Western researchers, will elucidate the 
relation of knowledge patterns between different cultural groups. 
     3.) We expect to be able to see how such patterns are formally, logically, and/or 
epistemologically different. We will judge how far we are able to be respectively aware 
of such. We will answer such questions as: How significant are pattern differences, 
methodologically speaking? How can we highlight them? Where are the 'universals' in 
such patterns? How do we recognize them? Are there risks of cultural 
misunderstanding in researches into universality? Can we construct a specific 
methodology to apply to these new fields of research? What is going to be the so-called 
"measure of the measure
," in so doing?
     Based on such considerations as the above, we at Transcultura have developed a 
pragmatic program to include anthropologic research fields, international conferences, 
workshops, and symposiums, in these three areas: West Africa (Mali), Western Europe 
(France, Italy, Spain), and China.
     In the first part of my paper, I briefly summarize my research experience. In so 
doing, I will attempt to provide an outline of what could be a meta-methodology of 
reciprocal anthropology within the framework of an "anthropological knowledge 
triangle" resulting from the respective positions and interactions of three cultural areas: 
Western Sub-Saharan Africa, Western Europe, and East Asia. I will concentrate on the 
following areas where each area is most strongly differentiated (I will use, by way of 
example, an analogical diagram based on the pattern of an optical game called 
"anamorphosis"): 
     - oral communication when it is characterized by a level of high control of the 
synchronic and immediate representations of the 'Other' (the case in Africa), 
     - alphabetic diachronic writing when it is characterized by the prevalence of 
the principle of non-contradiction (the case in Western Europe), and 
     - ideographic writing systems when they are characterized by a strong 
plasticity, closed to the oral communication system, and by the ability to seize and 
represent in "harmonic" diagrams (as Levi-Strauss uses the word) the synchronic, and 
eventually contradictory aspects of the reality of 'Otherness.' (the case in East Asia).
In the second part of my paper, I will take up, within the above perspective, a
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'key-concept' semantic field that is closely related to the 'key-concept' of border, and the 
'key-concept' of heritage , within the point of view of "Indo-European" cultures. I then 
pit these concepts against Chinese and African cultures. I will point to the specific 
study made by Emile Benveniste on the philologic and semantic analysis of such 'key-
concepts,' referring specifically to the ambiguous semantic field of an important family 
of Greek words developed from the original root 'nem-nomos,' among others, as well as 
the meaning of contemplation (most likely related to a former state of nomadism from 
which I will point out the synchronic ability of the human mind). I also look at the 
meaning of numeration (equated with the pastoral aspect of nomadism as it appears in 
the Homeric writings from which I will point out the diachronic development of the 
human mind). I suggest that such semantic-field analysis can be relevant to the 
understanding of a major aspect of Western cultures, that is, that they progress toward 
diachronically focused cultures, and pave the way toward some of the main 
characteristics of Western scientific and economic patterns.
     In the third part of my paper, I'll return to the main idea of using reciprocal 
anthropology to investigate and open new fields in human knowledge. I postulate that 
every thing is always new and that we are, in terms of the evolution of life, and in terms 
of the history of humankind and the human spirit, at the very beginning of the creation. 
I quote from the ideas of biologist and epistemologist A. Danchin who holds that it is 
proper for mankind that we are in a process of self-creation through self-domestication.
     We face two dangers in the domestication of the human animal: the first is the 
complete standardization of mankind through a general conversion to American market 
values, and the second, closely linked to the first, is a progressive loss of the 
characteristics of humankind and a return to animality as a paradoxical consequence of 
the uncontrolled use of "anthropo-technologies."
     My conclusion, unlike that of some other recent philosophical assertions, is that 
the only way to go further in this investigation without the risk of betraying the 
precious and frail common heritage of humankind, is to proceed through a process of 
mutual re-enlightenment. By this I mean a controlled process of opening, fertilizing, 
recreating and developing our respective knowledge patterns, by discovering and 
placing them side by side with comparative 'others.'
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      L'organisateur de ce collogue m'a fait l'honneur de me demander d'evoquer 
pour vous le bilan dune decennie de ce parcours transculturel pour une anthropologie 
reciproque entre les cultures europeennes et non europeennes, qu'avec lui-meme, avec 
les Professeurs Wang Bin, Yue Dayun et Tang Yijie, en Chine, Alain Rey, Umberto 
Eco et Antoine Danchin, Carmelo Lison Tolosana et quelques autres en Europe , nous 
avons tant bien que mal developpe en creant Transcultura et le reseau de l'universite 
sans murs euro-chinoise. Je tenterai de la faire en m'inspirant librement du texte de T.S. 
Eliot cite en exergue. 
      "parcours transculturel": 1'etymologie de ce terme 
, en apparencce anodin, de la 
langue frangaise nous permettra de decrire au prealable, assez justement l'esprit meme 
de notre propos. Le Dictionnaire Le Robert nous dit qu'il s'applique, en droit medieval, 
a la libre circulation que s'autorisaient reciproquement, les suzerains feodaux sur le 
territoire de leur fief respectif. 
     Il y a quelque douze ans, en 1987, un groupe de chercheurs europeens, africains 
et chinois, pensant que se trouvent rassemblees, de nos fours, du fait de la 
mondialisation et du developpement des communications, les conditions d'une 
anthropologie reciproque, creaient Transcultura, reseau de recherche 
interuniversitaire. Son objectif est d'explorer les voies d'une connaissance reciproque 
entre civilisations differentes, et, en prenant en compte le regard d'observateurs de 
cultures non europeennes sur nous memes, de chercher a elucider les malentendus 
interculturels et a susciter, dans les dispositifs d'observation mutuelle les plus 
favorables, les situations de rencontre les meilleures pour la decouverte de l'autre.
      Associant, des 1988, des chercheurs de l'universite de Canton a une etude 
anthropologique de la societe italienne et accompagnant, de's lors, le developpement et 
1'ouverture de la Chine, un programme de recherche a ete mene, avec l'appui de l'Union 
Europeenne. Fondee sur une recherche de terrain, cette demarche a donne lieu a une 
dizaine de seminaires internationaux et a une serie de rapports et de publications. En 
juin 1993, notamment, Transcultura a organise un Seminaire itinerant : "Malentendus 
dans la recherche de l'Universel" qui, durant un mois, a mene de Canton a Pekin, en 
passant par la route de la soie, un groupe de chercheurs chinois et europeens pour 
s'interroger sur les representations reciproques de leurs cultures respectives.(cf. La 
Licorne et le Dragon, 1996, Presses de l'Universite de Pekin.)
     Si cette demarche suppose une mise en presence reguliere des personnes, 
tire egalement parti de 1'usage des reseaux de communication telematique 





election, des communautes de recherche a 1'echelle internationale, coherentes dans 
1'espace et dans le temps. Dans cette perspective transculturelle, 1'Universite Sans Murs 
Euro-Chinoise vise a constituer une structure souple de reflexion et de concertation, 
capable de reagir aux principales questions que pose, pour 1'evolution des relations 
sino-europeennes, dans le contexte de la mondialisation, la confrontation des modeles 
culturels, et de proposer une strategie pour leur solution, capable de s'ouvrir aux 
situations et aux formes nouvelles d'invention du futur.
1-l'universalite de la connaissance anthropologique et la question du regard inegal
What ! are you here? 
Although we were not. I was still the same, 
Knowing myself, yet being someone other 
And he a face still forming... 
Too strange to each-other for misunderstanding, 
In concord at this intersection time, 
Of meeting nowhere, no before and after TS. Eliot
      Au coeur de cette demarche est cette question, certes la plus controversee et la 
plus difficile, tant du point de vue de la connaissance scientifique que du point de vue 
des relations humaines et d'une strategie des relations internationales: mettre en 
perspective, dune part, les modes et les modeles de connaissance de 1'homme en 
Occident, tels que les pratiquent les Sciences Humaines constituees dans le 
contexte des cultures et de 1'histoire europeenne, d'autre part ceux qui ont cours 
dans les grandes aires culturelles non europeennes, en Afrique, en Asie et tenter 
en ouvrant ainsi de part et d'autre le champ du concept, de constituer 
progressivement le champ nouveau d'une connaissance transculturelle de 
l'Homme.
     Je voudrais aujourd'hui tenter de montrer l'actualite de cette question en Europe 
et j'en traiterai donc du point de vue de la connaissance, de 1'etat actuel de la 
connaissance, en Europe.
Leibniz et les limites du monde
     Il y a trois siecles, en preface aux Novissima Sinica , aux Dernieres Nouvelles 
de la Chine qu'il publiait en 1697, Leibniz ecrivait : "L'etat des choses chez nous me
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parait tel, par le debordement de la corruption, qu'il me semblerait quasi necessaire 
que les Chinois nous envoyassent des missionnaires pour nous enseigner l'usage et la 
pratique de la theologie naturelle, comme nous leur en envoyons pour leur enseigner la 
revelee".1 Cette vision penetrante de Leibniz preconisait, it y a trois siecles, la 
demarche que tente aujourd'hui Transcultura. 11 aura sans doute fallu attendre ces trois 
cents ans et les actuels desordres de l'Europe et de 1'Occident, en general, pour que nous 
percevions son actualite. Mais surtout, it aura fallu attendre que nous prenions 
conscience que, selon le mot de Paul Valery, "le temps du monde fni commence" 2.
     La decouverte des limites du monde ("le monde fini" de Valery), c'est aussi la 
decouverte des limites de notre representation du monde. Tant qu'il restait, au monde, 
un "morceau", un espace inexplore, et jusqu'a nos jours, pour 1'anthropologie, un 
"isolat"
, nous y trouvions matiere a exercer notre esprit critique, a y verifier l'excellence 
de notre representation du monde.
     Mais le jour ou nous avons atteint les limites, non pas limites a partir desquelles 
commence l'inconnu, mais conclusions par circulation, ou nous avons fait le tour des 
differents etats de la condition humaine reduits a la mesure d'un seul, oil la boucle, 
autour du monde, a ete bouclee, nous voila ramenes, nous occidentaux, a la vacuite, a 
l'instrumentalite pure de notre entreprise : arpenteurs et geometres infatigables, surs de 
nos referents universels, surs de notre etalon de mesure, par nous forges daps la 
pratique de jeux de 1'esprit, de jeux de langage, dont, pour les avoir applique's a d'autres 
etats de la condition humaine, nous croyons aussi verfiee 1'universalite. Pour autant que 
demeurait ce champ d'inconnu, d'un espace inconnu de la condition humaine, nous nous 
bercions de 1'espoir que, tout en nous confirmant dans l'excellence de notre savoir, et de 
nos modes de savoir, de notre science, it en demontrerait aussi le caractere infiniment 
universel, a la mesure de notre infini appetit de conquete - universalite de la science, 
mesure et saisie de la matiere, mais aussi mesure et saisie de l'homme lui-meme.
     Mais lorsque l'inventaire est fait et que nous nous retrouvons face a nous-
memes, ou plutot a cette projection et a cette alteration de nous-memes : l'alterite mise 
en piece, decoupee, taillee a l'aune de nos jeux de langage et pesee selon nos poids, 
quantifiee selon nos mesures, nous sommes alors saisis de desarroi et d'ennui. Eh quoi, 
l'homme dans sa diversite, nest-ce donc que cela ? L'homme nest donc pas divers et 
son universalite, telle que nous nous la representons, se reduit a cette repetition 
uniforme des memes gestes et des memes mesures. 
     "Le temps du monde fini qui commence" pour l'anthropologie serait -il celui de la
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repetition ?
la terre ne tourne pas 
     Edmund Husserl, sous la forme du paradoxe auquel it a consacre les quelques 
pages de reflexion intitulees "la terre ne se meut pas" 3, montre que, bien loin de nous 
conduire a remettre en cause notre vision du monde et de la condition humaine, la 
decouverte de la circularite et de la mobilite de la terre n'aurait pour effet que de 
renforcer la fixite de notre regard sur le monde. Ainsi, en depit de la revolution 
copernicienne, notre societe occidentale est aussi incapable, et peut-etre plus encore, 
que font ete, depuis toujours, toutes les societes humaines, de s'extraire de cet 
enracinement a la terre natale qui nous fait croire que le monde commence au lieu ou 
prend naissance l'angle du regard que nous portons sur lui et qu'il s'acheve a l'horizon 
ou ce regard se perd. Et toutes les certitudes de la Science viennent concourir a 
assurer la fixite et a garantir l'universalite de ce point de vue, renforcant 1'Occident dans 
sa conscience d'etre a l'origine de la connaissance. 
     Decouvrant les limites du monde, it constate en meme temps celle du champ de 
son savoir circonscrit a cette circularite qu'il remplit tout entier. Depuis lors, le succes 
de notre emprise scientifique et technologique sur le monde, en resserrant "le filet jete 
sur le reel", le reseau de "ponctuation", selon 1'expression de Ludwig Wittgenstein 4, 
qu'est, dans son principe logique, le savoir scientifique, n'a fait que rendre plus 
immobile, immuable, le regard que porte la culture occidentale sur les differents etats 
de la condition humaine. 
      Ne pourrait-on supposer, au contraire, qu'a' cette limite ou est parvenue la 
pensee occidentale dans sa representation de la condition humaine, advienne le temps 
du regard de l'autre, que l'absence, la vacuite soudaine du regard de l'observateur 
occidental laisse le champ libre a d'autres visions, d'autres mondes de savoir, sur la 
scene internationale; et que, de meme que nous savons que l'esprit humain qui n'utilise, 
le plus souvent, qu'une infime partie des ressources en neurones de son cerveau, 
dispose ainsi d'immenses reserves dont it pourrait faire usage, nous pourrions parvenir, 
ainsi, a etendre considerablement le champ de la pensee et du savoir. 
     L'hypothese sur laquelle se fonde l'entreprise transculturelle dont veut 
temoigner cette rencontre est qu'apres des siecles de maturation au cceur des cultures 
occidentales, l'anthropologie -connaissance de l'homme- et, plus generalement, le savoir 
tout entier que nous avons du monde et de nous-memes, se trouvent aujourd'hui a la 
frontiere d'un temps nouveau qui doit profondement renouveler les modes de pensee et 
d'interpretation du reel. Il lui faut aujourd'hui s'ouvrir aux modes de connaissance de 
l'autre des cultures non europeennes que l'Europe s'est donne jusqu'a ce jour mission
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d'interpreter. Il faut alors que nous soyons prets a accueillir les modeles nouveaux, 
modeles de socists, modeles du savoir, qui dessineront le monde de demain. Cest a une 
redecouverte du monde qu'il faut nous preparer.
vers une redecouverte du monde : 1'Occident pris dans la mondialisation. 
     Au prealable, it faut sans doute pour cela, tenter de comprendre le lien de cause 
a effet, retroactif, entre le processus en cours de mondialisation et son lieu d'origine, le 
modele occidental oU it a pris naissance. 
      Mais cela est-il possible, peut-on identifier, dans son principe, ce qu'est, en soi, 
le phenomene de la mondialisation, avec ses facteurs: le marche, la mediatisation et les 
effets des technologies de la communication ? Dans la mesure ou it est du au marche, 
ou it est le marche, comme le commerce, it ne peut etre identifie, car nous rappelle 
Emile Benveniste 5 dans son Vocabulaire des Institutions Europeennes, it n'a de nom 
dans aucune langue : "Un metier sans nom: le commerce... nous voyons ici un grand 
phenomene common a tous les pays - et deja revels par les premiers termes: les affaires 
commerciales Wont pas de nom; on ne peut les definir positivement ": c'est, nous 
montre Benveniste, le sens du terme anglais , aujourd'hui utilise universellement, 
business, comme, a l'origine de nos langues europeennes, le mot grec askolia : le fait 
de n'avoir pas de loisir, ou le latin negotium: absence de loisir expression negative, 
"occupation" (qui) n'enseigne rien sur la nature de l'activite:" (E.Benveniste, Le 
Vocabulaire des Institutions Europeennes).
     En depit des apparences, l'Occident est lui meme a la fois, dans ce processus, 
actif: it est l'acteur premier et l'inventeur du marche mondial, et passif: it subit les effets 
destructurant et deculturant du marche. Il est donc expose a la montre, a la "promotion" 
de produits culturels, produits de civilisation, nouveaux, venus des cultures du monde 
entier, vehicules par la mediatisation, envahissant 1'espace neutralise du marche 
mondial. Venus, it est vrai, en premier et de facon massive, du melting pot d'Amerique 
du Nord. Mais qu'en sera-t-il dans trente ans de l'americanisation?
1'Avenir de l'anthropologie 
I said "The wonder that I feel is easy, 
Yet ease is cause of wonder. therefore speak: 
I may not comprehend, may not remember?" 
      Au terme de sa conquete, de sa course autour du globe, pris dans le processus de 
la globalisation qu'il a lui-meme declanche, 1'Occident est donc confronts a une 
redecouverte du monde, changeant les conditions de la connaissance de 1'homme.
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     Face a cette situation nouvelle, examinons quelle est la position de 
l'anthropologie. Peut-elle rendre compte de ce renouvellement? et "ce temps du monde 
fini" qui commence peut-il etre autre chose, pour elle que celui de la repetition ? 
     Jai souligne, en d'autres ecrits, combien la visite d'un musee ethnographique 
met en evidence, a la fois, le caractere d'autopsie propre a la demarche anthropologique 
dans le travail de decoupage minutieux de la condition humaine et, d'autre part, fair de 
tristesse et d'ennui, cette romantique nostalgie qui accompagne la demarche de 
l'anthropologie. 
      "L'avenir de l'ethnologie"
, c'est sous cet intitule qu'en 1952, Claude Levi 
Strauss 6 donne a sa premiere lecon au College de France. Considerant que le terrain de 
l'ethnologie, ces "isolats" ethniques et culturels en voie de disparition, est en train de 
disparaitre ("le temps du monde fini commence") - it y recuse la possibilite que ce 
terrain se renouvelle par un renversement de la demarche anthropologique qui 
amenerait des chercheurs de culture europeenne a etudier nos societes: trop marques 
par le ressentiment qu'ils eprouvent a 1'egard de 1'Occident , ils seront incapables, dit-il, 
d'atteindre a cette distance, a cette indifference qui est la notre a leur egard, condition 
du regard eloigne que requiert 1'anthropologie. Publication de Triste Tropiques ... 7 
     Une reponse, cinquante ans plus tard, a ces Tristes Tropiques de C. Levi Strauss, 
vient de 1'emergence historique, comme le surgissement ou la prise de conscience 
d'une disposition dont nous n'avions pas conscience, ressortant d'une dynamique 
nouvelle, dans la "tectonique des plaques" des ensembles de civilisations contenus 
dans le dispositif triangulaire Europe- Afrique -Asie, et de sa signification strategique. 
Ne peut-on dire, des lors, que tout se ramene a cette double question de la liberte d'un 
parcours reciproque dans la connaissance de dautre et de la diversite des jeux de 
langage, que pose Wittgenstein, de la diversite des jeux de 1'esprit et des modeles de 
representation du monde que la mondialisation met aujourd'hui en presence. 
     Constituee dans le contexte historique et culturel de 1'Occident. a partir de ces 
deux facteurs:- le modele d'objectivite critique des sciences exactes, -et la pratique 
experimentale, c.a.d. 1'experience resultant de la situation et de la position de sujet de 
l'anthropologue lui-meme, au sein d'une culture, definie par le contexte historique et 
culturel auquel it appartient, et limitee, par 1'effet de simples lois d'optique, a Tangle de 
vision qui est le sien, l'anthropologie 
     -peut-elle accepter et integrer d'autres modeles d'interpretation du reel et de 
connaissance de 1'homme que ceux qu'elle s'est donnee? 
      -peut-elle accepter une disposition de reciprocite dans la connaissance 
anthropologique, permettant de prendre en compte le champ de connaissance qui 
resulte de la relation intersubjective?
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     -peut-elle accepter , dans cette disposition de reciprocite, la diversite des 
modeles d'interpretation? 
     Cela suppose que soit reconnue dans les "societes qu'etudient les ethnologues", 
en particulier dans les societes de tradition orale, une capacite d'analyse critique, et que 
celle-ci ne procede pas necessairement des memes modeles, des memes jeux de langage 
et de pensee que ceux qu'a homologues la methodologie des sciences humaines.
     Levi Strauss, fidele a ce modele scientifique occidental, en a elargi le champ 
d'application a l'exploration de modeles culturels non occidentaux, des "societes sans 
ecriture," en reconnaissant la specificite d'une "pensee sauvage" et montrant comment 
ces modeles de la pensee mythique constituent un mode de reconnaissance du reel, qui 
par son aptitude a la synchronie qu'elle partage avec la musique, permet de saisir le 
monde dans son universalite. Cette recherche des "universaux", par 1'etude des 
structures de la pensee mythique, cet "ideal", quasi transcendantal, d'en rendre, par une 
construction litteraire de type musical, la dimension synchronique qui motive le 
rigoureux travail d'analyse, se heurtent aux limites memes de la methodologie qu'il s'est 
imposee: au principe meme du "regard eloigne", dont la grande distance culturelle par 
rapport a son sujet d'etude lui permet d'en faire un objet de connaissance.
     Cependant sa demarche, dans cette quete des universaux de la pensee 
mythique8, privilegiant la saisie synchronique du reel, comporte une double 
contradiction qui en constitue aussi l'ouverture. 
     - Elle reconnait les limites de la methode analytique , liee a une forme 
diachronique et lineaire de representation du reel, celle ci dependant sans aucun doute 
du principe meme de notre ecriture alphabetique, elle ne met cependant pas en cause 
son statut de modele scientifique de la connaissance anthropologique , 
      - elle reconnait en meme temps l'aptitude de la "pensee sauvage" 9 
, celle qu'il 
definit successivement comme appartenant aux "societes primitives", puis "aux 
societes sans histoires", aux "societes sans ecritures", enfin par une etonnante et 
tautologique periphrase aux "societes qu'etudient les ethnologues", a saisir et a 
representer, dans sa synchronie, la diversite du reel. Elle reste cependant dans une 
certaine ambiguite quant aux capacites critiques, au statut de la fonction critique de la 
pensee, dans cette etat de "pensee sauvage" qu'il attribue a ces societes. Existe-t-il des 
universaux de la pensee critique? 
     J. Goody a plus tard engage un processus de revision de cette evaluation de 
l'aptitude des societes de tradition orale a la critique, qui reste cependant tres limite et 
bien en de ca de ce que permet d'etablir une observation de la pratique des debats
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speculatifs - tels qu'ils sont couramment pratiques dans les communautes rurales 
d'Afrique de 1'Ouest, ou du travail critique a l'oeuvre dans le processus de creation 
poetique dans l'oeuvre de creation du conteur. Enfin elle fait apparaitre clairement que 
son objet, au dela de la methode scientifique, par sa dimension litteraire et sa forme de 
type musical, par sa visee artistique, est d'atteindre a une universalite dont it montre 
que le principe reside dans ce pouvoir de representation synchronique de la pensee 
mythique, en y integrant ces modeles memes dont it fait 1'analyse. De cette demarche, 
de meme qu'il ne semble pas considerer 1'eventualite et 1'importance d'un processus 
critique interne accompagnant le dispositif de la production de la "pensee sauvage", it 
exclut, de fait, la relation inter-personnelle qui prendrait en compte le regard propre de 
1'autre sur lui-meme, sujet portant intrinsequement son savoir et ses modeles propres 
et detenteur du principe meme de leur universalite.1o
      Cest dans la mesure ou ion reconnait au sujet, porteur des modeles culturels 
dont 1'anthropologue fait 1'analyse, une capacite a exercer une fonction critique, celle du 
sujet conscient, sur ces modeles eux-memes, sur lui-meme en tant qu'il en est 1'acteur, 
et sur la relation qui s'etablit, a leur propos, avec l'observateur exterieur, que pourra se 
constituer un champ de connaissance propre a en faire apparaitre les universaux, cette 
dimension d'universalite qui reste la motivation premiere de 1'anthropologie.
      P. Gertz, enfin, a montre que c'est a travers son accomplissement rhetorique et 
poetique que Cl. Levi Srauss reussit le mieux a en faire la demonstration, notamment 
en donnant a 1'ensemble monumental des Mythologiques, le modele ideal formel d'une 
oeuvre musicale, rejoignant ou evoquant ainsi, a tout le moins la structure formelle, de 
caractere synchronique, des mythologies qu'il s'attache a nous faire comprendre. 
D'autres font precede dans cette quete des universaux du langage, poetique, mythique 
et philosophique: -analyse stylistique comparee dune recherche "poetique" de la notion 
d'universaux, en Occident: -ouverture a 1'Orient: tel le celebre entretien de Goethe avec 
Eckermann, a propos de la poesie chinoise."
      Cest alors que se pose, dans toute son ampleur, la question de 1'universalite 
dans son rapport a la difference. L'anthropologie s'est donnee pour tache 1'etude de cette 
diversite. Cest pour avoir voulu prendre a la lettre cette exigence d'une logique interne 
de 1'anthropologie que nous avons voulu la mettre a 1'epreuve, dans la pratique, de cette 
question qu'apres Wittgenstein, on peut ainsi formuler, dans 1'absolu : "quelles images 
pourraient se faire de nos societes et de nos cultures des observateurs appartenant a 
une societe qui ne jouerait aucun de nos habituels jeux de langage?" 12. Quels sont les
12
Orders, Heritage, and Knowledge
regards que portent les cultures non europeennes sur les notres? Sont-ils differents des 
notres, non seulement dans ce qu'ils voient, mail dans la facon de voir, dans les modes 
de la connaissance elle-meme? Quelle est leur capacite d'exercer une reflexion critique 
sur cette rencontre de regards, et peut-etre, de modes de connaissance differents ? 
     Un monde nouveau nest-il pas en train de se preparer a surgir que nous ne 
soupconnons pas? Que seront les modeles du monde de demain? Ne peut-on dire, a 
l'inverse de la formule de Valery, que c'est aujourd'hui le temps du monde fini qui 
s'acheve?
la raison du plus fort est-elle la raison de l'anthropologie? 
     Au terme de son travail de terrain, effectue dans le Medoc, dans le cadre du 
programme "Ethnologie de la France par des chercheurs du tiers monde", Moussa Sow, 
anthropologue malien, arrivait a la conclusion que la grande difficulte d'une 
anthropologie alternative ou reciproque, etait le rapport de forces inegal qui gouverne 
les relations entre les societes Occidentales et non occidentales, entre chercheurs 
europeens et chercheurs du Tiers Monde. Il montre que, contrairement aux idees revues, 
existe bien, en Afrique de l'Ouest subsaharienne, la tradition d'un regard critique, d'un 
regard "anthropologique" sur 1"'homme blanc" et les societes euroopeennes, mais 
qu'ils'agit d'un "regard furtif", jets, presqu'a la derobee, sur le colonisateur conquerant 
(Moussa Sow in Connaissance et Reciprocite, Louvain 1988). Et que cet etat de choses 
risque de durer aussi longtemps que se prolongeront ces relations inegales. 
      Et certes, 1'Europe et ce qu'on appelle l'Occident ont longtemps cru regner sans 
partage sur la science et sur la connaissance, comme ils regnaient sur le monde. 
Aujourd'hui, cependant, l'avenement a la puissance economique et politique du 
Continent asiatique, quell que soient les incidents de parcours, l'acces au statut de 
grandes puissances de la Chine et de l'Inde, remettent en question cette suprematie, 
ebranlent cette assurance. Comme on respecte leurs performances commerciales et 
technologiques, on prend davantage conscience de leur existence et de leur difference 
culturelles, tout en interpretant ces succes comme une conversion aux modeles de la 
civilisation occidentale. Ces contextes culturels qui nous sont strangers ne produiront-
ils pas demain, comme ils l'ont fait dans le passe, des modeles nouveaux, de savoir, de 
societe differents des notres ? Quels pourraient en etre les effets sur la mondialisation? 
     Nous pourrions etre alors a la veille dune revolution ou se reveleraient les 
virtualites, jusqu'ici ignorees de 1'Occident, des cultures non occidentales. Ne peut-on 
penser qu'apres des siecles de maturation au coeur des cultures occidentales, 
1'anthropologie -connaissance de l'homme- et, plus generalement, le savoir tout entier 
que nous avons du monde et de nous-memes, se trouvent aujourd'hui a la frontiere d'un
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temps nouveau qui doit profondement renouveler les modes de pensee et 
d'interpretation du reel? II faut alors que nous soyons prets a accueillir les modeles 
nouveaux, modeles de societe, modeles du savoir, qui dessineront le monde de demain. 
      Mais si, a la diversite des representations, dans une societe multiculturelle, 
correspondent des modes de connaissance de 1'homme, de connaissance 
anthropologique, differents, alors quel est l'ultime point de reference et quels sont les 
instruments a partir desquels it sera possible d'evaluer et mesurer cette diversite? 
     Il convient de distinguer dans cette interrogation deux niveaux d'analyse : 
      -le premier est de verifier si, au dela des divers jeux de langage" se manifeste 
une egale diversite des principes critiques de la connaissance anthropologique, dans les 
criteres d'identification de la condition humaine ; 
      -le second niveau d'analyse s'applique aux termes logiques du proces critique et 
a la capacite "reflexive", existant dans une culture donnee, de soumettre la logique de 
ce proces lui-meme a sa propre critique, qu'il s'agisse de la syntaxe des operations ou 
des "jeux de l'esprit" qui le constituent et, ou des references ethiques, philosophiques et 
religieuses qui le fondent et qui "alimentent" et justifient l'exercice de cette syntaxe. 
     Au niveau premier de 1'analyse se pose la question de l'application de ce proces 
critique non seulement a la perception et a la representation de 1'autre, mais a 
l'evenement d'une rencontre entre les representations de deux parties, a leur interaction 
et a la situation nouvelle ainsi creee dans 1'espace de la communication avec l'autre. 
Cest cette question fondamentale qui constituera peut-etre une articulation possible 
entre le premier et ce second niveau de 1'analyse proposee afin d'etablir les "instruments 
de mesure" et l'ultime point de reference, s'il existe, a partir duquel est evaluee la 
diversite. 
      Deux conditions semblent requises sinon pour donner une reponse a ces 
questions, du moins pour les rendre possibles, et pour les mettre en oeuvre. La premiere 
est cette recherche d'une mesure de la mesure, d'un etat d'harmonie qui permet d'etablir 
des relations d'intelligence et de sensibilite entre des systemes de relations. Mais cet 
etat d'harmonie n'a-t-il pour prealable un etat interieur que ion pourrait etre tente de 
qualifier, selon les references culturelles, d'etat de vacuite (en se referant aux traditions 
mystiques orientales) ou d'abandon (si ion prefere : de quietisme), mais qui peut etre 
aussi compris d'une autre facon comme le doute philosophique de Descartes, dont, 
comme Wittgenstein a la philosophie du langage, on peut faire l'application a 
l'anthropologie: doute anthropologique "qui tienne pour fausse ou inoperante" sur le 
reel de l'alterite toute approche anthropologique.
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Le rituel d'hospitalite, modele de la connaissance anthropologique 
     Il existe un modele culturel et existentiel - dans ces deux dimensions - de ce 
moment fondateur de l'anthropologie reciproque: c'est, par exemple, dans sa version 
d'Afrique de 1'Ouest que je connais, le rituel de l'hospitalite. Il constitue Fun des 
universaux les plus purs et plus radicaux, sous la forme culturelle propre que lui donne 
le rituel africain et jusque dans son architecture formelle. Peut-etre Fun des rares 
universaux du rite qui demente en partie la sentence confuceenne, "la musique est ce 
qui unit, le rite est ce qui diversifie." Le rituel de 1'hospitalite apparait ainsi comme une 
figure universelle dune structure elementaire de la connaissance reciproque. Qu'il ait 
disparu en partie ou qu'il disparaisse progressivement de nos societes ne fait qu'illustrer 
la proposition annoncee comme Fun des postulats de Transcultura: les universaux 
peuvent aussi disparaitre et tomber dans l'oubli. 
     J'ai, ailleurs, tente d'appliquer a ce modele les termes dune analyse occidentale. 
Fen reprendrai ici les principaux points : 
     - mise en presence de deux hotes (deux hommes) dans une disposition bipolaire 
et contraire: l'un, celui qui accueille, en position positive en apparence, de force; lautre, 
celui qui est regu, en position negative en apparence, de faiblesse. 
     - nomination reciproque qui retablit 1'equilibre, nominal, de 1'identite entre les 
deux hotes. 
      - exclusion de toute forme de discours personnalise informant , a 1'exception de 
la repetition du nom de l'hote et des membres du groupe, excluant aussi toute possibilite 
et toute menace de manifestation de rivalite ou d'hostilite - sous le couvert de ce 
discours impersonnel, rituel et universalisant, un temps d'observation lucide et aigue de 
1'apparence et de la presentation de dautre. Appropriation et personnalisation 
progressive par la repetition des mots, par la rythmique corporelle et gestuelle, du 
modele universel et du caractere d'humanite qu'il confere: 1a est le pacte et la est la 
raison du pacte. 
     Reconnaissance mutuelle et reduction volontaire a cet etat et a cet etat seul, 
d'universalite de la condition humaine, abandon momentane de toute pretention a 
soumettre et a reduire l'autre a sa propre et singuliere condition. Mais, en contrepartie, 
droit de parcours et de reconnaissance de l'apparence qui s'offre de la face exposee au 
regard, des formes exterieures et des positions qui demeurent sous la contrainte du 
rituel. C'est alors que peuvent apparaitre, sous la simple observation, les malentendus 
auxquels pourra s'attacher, de part et d'autre, l'intelligence des epiphenomenes de cette 
condition universelle de 1'homme qui leur dispense l'eclairage commun sans lequel ils 
ne pourraient apparaitre. 
     Quelle application peut-il y avoir de ce modele rituel, dans cette acception
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poetique, aux champs et aux temps de recherche de l'anthropologie ? 11 ne peut s'agir de 
faire des rencontres et des seminaires d'anthropologies un rite... Et cependant, n'y a-t-il 
pas dans le ceremonial des formes et dans l'appareil des rencontres academiques et 
peut-etre, particulierement dans celles de 1'anthropologie, un rituel avec ses textes 
sacres, sa liturgie, ses joutes oratoires, ses interdits et ses mises a mort. Rituels 
desacralises de la connaissance dans lesquels nous avons privilegie des principes 
d'agressivite contraires a ceux qui reglent le rituel d'hospitalite et qui appartiennent sans 
doute aux formes de la connaissance occidentale. 
     Mais la question premiere West pas la. Elle tient tout d'abord a la nature propre 
des rituels d'hospitalite - rituels de la vie familiere et quotidienne, et qui doit, a chaque 
instant, pouvoir s'instaurer pour repondre a la circonstance, et a la surprise, d'une visite . 
Surprise dans le champ de la connaissance reglee par la culture dune famille, d'un 
village, dune communaute. Le rite de l'hospitalite correspond donc a une disponibilite 
immediate, premiere et commune a tous les hommes, puisque chaque homme pourvu 
dune famille, c'est-a-dire auquel est reconnu une appartenance legitime au groupe, est 
tenu de le pratiquer et d'organiser pour faire face a l'inconnu, a la difference 
anthropologique, le territoire de la rencontre.
     Encore faut-il, afin de s'autoriser ce droit de "parcours" reciproque sur le 
territoire de l'autre, connaitre, ou reconnaitre, en soi meme, ce qu'est, ou ce que doit 
etre ce territoire de la rencontre, tel que nous l'avons recu dans notre patrimoine 
culturel. Me retournant vers T.S. Eliot, j'introduis ici une parenthese, une "fenetre", afin 
de considerer, a ce stade de notre reflexion, ces questions de l'acces au savoir, a la 
lumiere de ce poeme sur la connaissance de 1'autre et de soi-meme:
What ! are you here? 
Although we were not. I was still the same, 
Knowing myself, yet being some one other 
And he a face still forming... 
Too strange to eachother for misunderstanding 
In concord at this intersection time 
Of meeting nowhere, no before and after...
     Le lieu de la rencontre, a la frontiere du patrimoine recu par chacun en heritage, 
no man's land du savoir oil s'efface l'heritage, est celui de la pure alterite, ou, en chacun, 
l'autre peut advenir. Permettez moi d'evoquer quelques uns des reperes que dans le 
champ de notre heritage, en Europe, nous semblent faire apparaitre ces premiers essais
16
                                                      Orders, Heritage, and Knowledge 
de mise en perspective, a la lumiere incertaine des situations auxquelles a donne lieu ce 
cheminement sur la voie d'une connaissance reciproque.
2- frontieres, heritage et connaisssance 
Propositions pour une mise en perspective de quelques champs semantiques 
autour des concepts de frontiere et d'heritage dans les cultures chinoise (d'Asie 
Orientate) et europeennes
And he: "I am not eager to rehearse 
My thought and theory which you have forgotten. 
These things have served their purpose: let them be. 
So with your own, and pray they be forgiven 
By others, as I pray you to forgive 
Both bad and good. Last season's fruit is eaten 
And the fullfed beast shall kick the empty pail. 
For last year's words belong to last year's language 
And next year's words await another voice....
notre heritage 
     C'est a l'heure des rencontres par lesquelles le monde celebre conjointement le 
2550eme anniversaire de la naissance de Confucius et le 2eme millenaire de celle du 
Christ, chacune des deux grandes aires culturelles, europeenne et chinoise , s'employant 
a reconnaitre le patrimoine requ en partage de ces deux "Saints" fondateurs, que je 
voudrais tenter de proposer une reflexion sur certains des "concepts-cles" qui 
definissent, dans les langues indo-europeennes, la notion d'heritage, dans une mise en 
perspective avec celle qui peut apparaitre dans le champ semantique equivalent dans la 
culture chinoise. 
     Je crois qu'il est utile d'ouvrir ici cette interrogation sur l'heritage, qui me 
semble etre au coeur meme du debat transculturel dont veut rendre compte ce 
seminaire, en nous interrogeant, selon la methode a laquelle est attachee Transcultura, 
sur les mots et concepts cles qui gouvernent ce champ semantique dans les cultures 
chinoise et europeenne.
     Il nous revient donc de considerer, a cette fin, dans la tradition des cultures 
europeennes, dont E. Benveniste propose une analyse eclairante dans son Vocabulaire 
des institutions europeennes, les sources semantiques auxquelles cette question se 
rattache: d'une part les notions de donner et de prendre, d'autre part celles de "partager
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selon la loi" auxquelles elle renvoie, notamment a travers la racine du grec ancien 
"nem" .13
     Emile Benveniste montre que les notions de donner et de prendre sont liees dans 
la prehistoire indo-europeenne: it le montre par de nombreux exemples , dont, en 
anglais contemporain, par glissement de sens,: "to take to" : prendre pour donner a. 
Cette possibilite de glissement et d'extension du sens, en sens contraire, selon la 
construction syntaxique, ne doit pas cependant, dit-il, entrainer a proposer n'importe 
quel rapprochement, ainsi nous met-il en garde contre les rapprochements qu'on a pu 
faire entre le latin emo (acheter) et le gothique. niman (heritier) qui ne peuvent etre 
rapproches etymologiquement. 
     Au contraire Benveniste montre apres le linguiste E. Laroche que le grec v raw et 
le gothique nim appartiennent bien a la meme famille semantique et derivent, tant 
morphologiquement que semantiquement, de la racine nem., en considerant une serie de 
mots, formes a partir de cette racine dans differentes langues indo-europeennes ex.le 
gothique.nihman: premiere acception: "prendre"; mais avec les preverbes and ou ga,ex. an-
ge-nehm : "recevoir, concevoir , accueillir":, ou arbi-numja = "heritier", ou le Grec op 
qSo-opq a v oa , "orphelin". - iArooYO1coa- , "celui qui recoit 1'heritage" et fcAieoo vO,e c , 
"heriter" . Ce second terme se rattache a nemo, nomos, racine nem mise en evidence par 
une etude de E. Laroche (E. Laroche, "la racine nem en grec ancien").14 
     Benveniste degage des sens multiples et "tres riches" de cette racine celui de 
"partager selon la convenance et la loi "; 'Vest pourquoi un paturage reparti en vertu 
du droit coutumier s'appellera nomos. Ainsi v cpw se definit en grec comme" partager 
legalement" et aussi "obtenir legalement en partage". C'est a cette extension et a ses 
derivations dans la culture indo-europeenne, que Benveniste va s'attacher 
principalement. Pour notre propos, nous proposons, tout en suivant son analyse, de 
considerer egalement une autre extension du sens premier que l'etude de Laroche, a 
laquelle s'attache Benveniste, fait apparaitre.
     Si Benveniste retient de ce vaste champ semantique de la racine nem cette 
notion de partage legal, partage selon la coutume qui prevaut dans les derives, 
Laroche montre que la racine nem a, a l'origine , deux acceptions principales, Tune et 
l'autre egalement attestees chez Homere: 
      1-"paitre, faire paitre", mais aussi "embrasser du regard une vaste etendue, 
jusqu'a 1'horizon, contempler" 
      2-"partager, compter",ou les deux sens apparaissent lies, comme, dans 
l'Odyssee, l'episode du Cyclope qui , aveugle par Ulysse, fait, a la sortie de son antre, le
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compte de son troupeau qu'il va faire paitre.
     Ulterieurement les deux families semantiques se diversifient, Tune autour du 
concept principal de vo,aoa, denombrement, science, savoir, l'autre autour du concept 
de vo,aoo, paturage, vastes etendues, dont on trouve, par exemple, chez Aristote des 
emplois, notamment pour decrire l'activite dune faune marine, peuplant un "vaste 
paturage (nomos) d'herbes marines". Le concept attenant de loi pourrait etre Pun des 
deux "concepts -cles" mettant en evidence la parente de sens initiale entre ces deux 
families, l'autre etant le concept d'un savoir, Fun et l'autre, le savoir et la loi, resultant 
de la condition et de l'activite du pasteur nomade dans la gestion de son troupeau, Pun 
et l'autre egalement relies a 1'exercice ambigu de cette activite, ambigu puisqi'il 
suppose autant fart de la numeration, la science des nombres, que celui de la 
connaissance contemplative.
     Cette richesse et cette complexite semantique de la racine nem, dont Benveniste 
ne garde qu'une dimension, celle de "partage legal", ne considerant pas les notions 
attenantes de "paitre, contempler" dans la premiere famille semantique et de 
"compter
, etablir un savoir", dans la seconde, me semblent cependant 
particulierement interessantes dans une approche transculturelle du concept d'heritage; 
     Ce principe de contemplation d'espaces sans limites me semble un principe 
constitutif de la connaissance, au meme titre, mais en amont, que la capacite de 
denombrer, de denombrer par le partage qui en decoule et ce principe se transmet, par 
l'heritage. Concentration , meditation, contemplation de 1'heritage, comme du paturage 
qui vous est echu, legalement, en partage. La Loi- nomos- est aussi ce principe de 
transmission non seulement du capital mais du savoir qui y est attache et ce savoir, cela 
peut etre le savoir du partage, de la gestion des biens, mais aussi savoir du principe de 
transmission lui-meme, celui-ci au plus proche de, et contenu dans, la fonction de 
contemplation.
     Il est alors interessant de s'interroger sur la double dimension, et la double 
nature, de l'heritage, comme fonction de perpetuation d'une societe et de sa culture en 
Occident. 
     L'une, vehiculee par 1'ecriture alphabetique, instrument et vecteur fondamental 
de la transmission, a l'interieur du "patrimoine" de 1 'Occident, nous a conduit a 
privilegier la fonction economique, dans sa dimension arithmetique et comptable, 
s'attachant a l'enumeration, a l'inventaire et au partage qui en resulte, les deux 
exercices, inventaire et partage, etant intrinsequement lies: it faut qu'il y ait inventaire
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pour qu'il y ait partage. 
     L'autre, tenant a des traditions anterieures a 1'adoption et a la generalisation de 
1'ecriture alphabetique, mais non moins puissante, et liee a ce qu'il y a dans ce 
patrimoine de plus sacre, non seulement par la resurgence de la tradition "nomade" 
revue du grec archaIque, mais, notamment, dans l'acception de la notion d'heritage, 
revue de la tradition chretienne a partir des textes evangeliques, privilegiant l'acces a 
la connaissance par 1'exercice dune fonction de contemplation et, partant, 
d'identification a l'heritage recu.
     Cette hypothese d'un "heritage" culturel europeen privilegiant progressivement 
une acception lineaire, discursive, diachronique, numeraire de la notion meme 
d'heritage, numeraire certes mais d'un nombre necessairement explicite par sa 
demonstration, tout en perpetuant une tradition anterieure, profondement differente, 
nous devons pouvoir en trouver une illustration dans l'observation anthropologique de 
la facon ambigue et contrastee dont un groupe familial vit le temps de l'heritage: le 
moment ou la mort dun parent remet en cause, pour les renouveler et les perpetuer, la 
structuration et l'equilibre d'un patrimoine, mais aussi, autour du patrimoine, la 
structuration et 1'equilibre du groupe familial lui-meme. 
     L'arrivee de la mort du pere dans une famille aura sur le groupe familial un 
retentissement tres different selon qu'il a un heritier direct, l'heritage revenant a son 
fils, du moins dans le cas d'un fils unique, ou dans celui, aujourd'hui disparu, d'une 
application du droit d'ainesse, ou que la succession est devolue a des heritiers 
collateraux. Dans le premier cas, la continuite et l'unite du patrimoine sont assurees. 
     Et Yon attend du fils, du moins dans les societes rurales traditionnelles, qu'il 
false regner le meme ordre qui reglait la gestion des biens de son pere. II en est tout 
autrement dans le second cas. 
     La devolution de ses biens- du patrimoine a ses heritiers collateraux a cet effet 
qu'elle met un terme a la situation de cet etat de jouissance indivise du patrimoine que 
maintenait 1'existence de sa seule personne: tout a coup, le groupe familial, ses heritiers, 
sont mis devant l'obligation de faire l'inventaire, de proceder a ce decompte de ses 
biens. 
     Qui a eu l'occasion d'en faire 1'experience, ou de celle qu'offre, aujourd'hui, bien 
souvent, le spectacle d'une succession partagee entre plusieurs freres et soeurs, peut 
temoigner de cette febrilite qui s'empare des heritiers: le partage selon la loi devient 
alors une "affaire", et le decompte de l'inventaire, une intense activite ou se decompose, 
en quelques heures, en quelques jours, l'unite d'un patrimoine rassemble par les efforts 
de toute une vie, voire de plusieurs generations. Alors, bien souvent, se manifeste, pour
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chacun, la tendance, de prendre ce qu'il compte lui revenir de l'heritage, de se saisir de 
"sa part
." 
     Benveniste souligne cependant que le terme meme signifiant l'heritage qu'il 
etudie dans sa version germanique: "niman", qui renvoie a la racine grecque "nemo", a 
pour sens premier, au dela de la notion de "partage legal", celui de recevoir et, non, en 
depit des acceptions etymologiques couramment revues, celui de prendre. De la meme 
facon it etablit que dans l'acte d'echange, qui recouvre au dela des transactions 
commerciales, celles du pret et de 1'emprunt, comme celles de l'acte d'hospitalite, on 
distingue radicalement le processus de la transaction et celui du paiement. 
     C'est la transaction, et sa valeur de reciprocite qui constitue et fonde 1'echange, 
non le paiement, ni le fait de saisir, de prendre .
     11 me semble que cette situation dont chacun fait, a un moment de sa vie, 
1'experience, met en lumiere ces deux faces, et ces deux sens, du concept contenu dans 
la racine etudiee par Benveniste et, au-dela de cette distinction presente dans l'analyse 
de Benveniste, celle, plus etendue et plus profonde encore, que fait apparaitre 1'etude 
philologique de Laroche.
     J'ai evoque, a ce propos, autant que la source grecque, dans la tradition indo-
europeenne a laquelle s'attachent Laroche et Benveniste, la tradition chretienne et le 
textes evangeliques et biblqies dont elle procede, puisqu'aussi bien ils constituent une 
part determinante de notre patrimoine culturel europeen. 
     Il regne aujourd'hui a ce sujet, une idee commune qui privilegie une acception 
exoterique et "democratique" de l'Ecriture. 11 n'est pas question de pier 1'evidence du 
role de la culture chretienne dans l'avenement et le developpement des modeles de 
societe et de connaissance conduisant a l'organisation "democratique" des societes 
occidentales. De contester sa fonction decisive dans ce choix de la prevalence des 
modeles de la connaissance, scientifiques, technologiques et economiques, qui les 
caracterisent auj ourd'hui. 
     Je crois cependant important, si l'on veut prendre la mesure de la totalite et de la 
richesse de cet "heritage", de rappeler cet autre courant de la tradition chretienne qui, 
plutot que le nombre et la raison analytique, la fonction numeratrice; qui fonde dans 
leurs principes le modele democratique autant que 1'economie de nos societes 
occidentales, met en evidence le secret, le mystere et la grace, qui est, par essence, la 
part d'heritage que le Chretien recoit du Christ, et partant la connaissance qu'il en a et 
qu'il lui est tenu de transmettre. Le texte de Matthieu (24-36), evoquant le moment de 
1"'heritage" supreme, celui qui echoiera a chacun au jour de la Resurrection, celebre
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ainsi ce qu'il identifie comme le "secret du Pere": "Quant a ce jour la et a cette heure 
(l'heure de la mort) la, nul Wen sait rien, pas meme les anges dans les cieux; it n'y a 
que le Pere qui le sache, lui seul." 
     La question posee la est bien celle du temps, mais elle depasse aussi la seule 
dimension temporelle dont on sait bien par ailleurs, depuis Augustin, qu'elle determine 
la relation a la connaissance, et a l'essence, du savoir. Et le "Secret du Pere" est, en 
meme temps que celui de la fin des temps, celui de la transformation et de la 
realisation de 1'heritage.
     Un autre texte, choisi cette fois dans la tradition patristique, celui qui, dans la 
Divine Liturgie de Saint Jean Chrisostome, accompagne la communion des fideles, fait 
apparaitre cette celebration chretienne de l'acces au mystere et a la connaissance 
contemplative qui lui est lie: "A ton festin mystique, 0 Fils de Dieu, permets moi de 
participer: Car a tes ennemis je ne dirai pas ton mystere; je ne to donnerai pas de 
baiser comme Judas, mais, comme le voleur, je to reconnaitrai.... Souviens toi de moi, 
Seigneur, dans ton royaume". Ainsi, c'est la connaissance du mystere et sa sauvegarde, 
la fidelite au Secret, qui autorise l'acces au Royaume, a l'heritage.15 
     Ce texte fondamental de 1'expression religieuse de la chretiente orthodoxe a 
impregne en profondeur la sensibilite populaire de toute 1'Europe Orientale. Elle traduit 
dans les termes d'une poetique liturgique et mystique cette identie intrinseque des 
concepts du secret et de l'heritage, du savoir et du secret. 
     Un autre Pere de l'Eglise, Origene, met en evidence dans ses commentaires de 
Saint Matthieu, la repartition esoterique, inegale selon "1'economie" propre a chacun, du 
"secret" de la revelation divine :" aux simples
, it a ete, par economie, presence comme 
simple, tandis que pour ceux qui veulent l'entendre de maniere plus penetrante et qui en 
sont capables, y ont ete cachees (sy~csovTrrar) des realites pleines de sagesse et digne 
du Logos de Dieu."16 
     Il y a une economie de l'acces a la connaissance, revue comme heritage, et cette 
economie est une economie du secret, du savoir cache, parce qu'inaccessible, 
incomprehensible dans les termes de notre savoir ordinaire. 
      Tout 1'oeuvre d'Emmanuel Levinas tend a montrer, dans son commentaire 
philosophique, d'inspiration talmudique, de l'heritage biblique, que cet acces a 
l'heritage du Livre, aux Saintes Ecritures, est un cheminement vers 1'Autre absolu, vers 
l'inconnaissable, qui fonde la connaissance que nous pouvons avoir de nous meme. Le 
secret de cette alterite absolue nous est donne, chaque jour, par la rencontre de 1'autre, 
notre prochain, inconnaissable. Elle suppose une disposition interieure de 
contemplation, de mise en presence de l'inconnu qui ne peut etre obtenue sans
22
Orders, Heritage, and Knowledge
1'effacement, sans le retrait, sans cette disposition de doute philosophique et d'absence a 
soi-meme qu'exige, comme, dans le champ de la philosophie occidentale nous 
1'enseigne Descartes, l'acces a la connaissance.11 Cest ce doute methodique du "moi 
meditant" que reprenda son compte Edmund Husserl, pour arriver, au seuil de la 
cinquieme de ses "meditations cartesiennes", a la mise en presence de 1'alterite. N'y a-t-
il pas 1a aussi le principe premier qui peut nous mener au seuil d'une anthropologie 
reciproque: "je fermerai maintenant les yeux, je me boucherai les oreilles, je 
detournerai tous mes sens, et, puisque cela ne faire se peut, je repudierai comme fausse 
et non avenue...." ? 18 
     Retrouver, laisser venir en soi-meme le secret fondateur de 1'alterite, preserver 
1'inconnu et s'ouvrir a lui, tel est alors le sens et telle est la fonction du secret.
     Ainsi fonde culturellement, 1'heritage est donc un secret, que l'on ne saurait 
"prendre"
, mais qu'on regoit, comme un don que Yon doit cependant meriter, dans une 
grande part de la tradition occidentale, non "democratique", comme le demontre la 
Fable de La Fontaine "Le laboureur et ses Enfants" dont Pierre Henri Prelot a montre 
comment elle explicite parfaitement le processus meme de 1'heritage dans nos societes 
europeennes.19 Un secret qu'on ne divulgue pas, pas plus qu'on ne le vend:
" Un Riche Laboureur
, sentant sa mort prochaine 
fit venir ses en/ants, leur parla sans temoins 
Gardez vous leur dit-il de vendre l'heritage 
Que vous ont laisse vos parents 
un tresor est cache dedans "
     Heritage secret, cache: Seule la recherche approfondie, le travail de 
concentration et d'approfondissement sur le lieu et du lieu, sur le champ et du champ, 
de 1'heritage, identifie par le principe sacre de transmission par filiation, et 
anterieurement par droit d'ainesse, en permet 1'acces. Et tout cela est justifie et prepare 
par une longue tradition religieuse tant de la fondation du patrimoine (la Ville, le 
temple, l'autel...) que de sa transmission, qu'a egalement mise en lumiere Emile 
Benveniste dans le Vocabulaire des Institutions europeennes. 
     Le tresor cache est aussi le mystere. Et l'acces a la connaissance, l'acces au 
"devoilement" ne peut en etre obtenu par la voie "ordinaire" (du moins celle qui est 
devenue aujourd'hui 1'ordinaire, pour nos cultures occidentales: exposition au public, 
qu'il s'agisse de transmission par enseignement ou de mise en vente publique, par la 
voie du marche.) Il y a la une demarche qui se situe aux "antipodes" de notre propre
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histoire, a ses sources premieres et que rendent difficile aujourd'hui les choix que nous 
avons faits des modeles scientifique, technologique, economique et, ce n'est pas la le 
moindre, democratique, qui gouvernent nos societes. 
     Dans cette configuration de la tradition, la transmission ne se fait point par 
contigiiite, lineairement, par metonymie procedant de l'identification d'un objet et d'un 
lieu, mais par metaphore: par assimilation et par identification a celui dont on herite, 
autant qu'a' l'heritage :
"Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver; vous en viendrez a bout. "
     La transmission de l'heritage est egalement transmission du mystere, 
transmission du secret. L'heritage est dans le secret lui-meme et c'est parce qu'il ne peut 
etre revele, parce que le secret demeure, qu'il peut etre transmis. Mais le prix en est 
dans le "courage", le valeur exigee de celui qui le recoit. Celui qui le transmet en 
ignore lui-meme le contenu, autant que la localisation (j e ne sais pas l'endroit" ) : et 
c'est pourquoi it ne peut etre ni identifie, ni compte, ni localise, ni distribue. Encore 
moins vendu ("gardez vous... de vendre l'heritage que nous ont laisse nos parents").
"Remuez votre champ des qu'on aura fait lout: 
Creusez, fouillez, bechez; ne laissez nulle place 
Ou la main ne passe et repasse"
     Retour a la fonction de contemplation, transposee de l'etat de pasteur a celui 
d'agriculteur, dans laquelle c'est l'intensite du processus d'identification du laboureur a 
sa terre, par la culture, qui fonde sa legitimite et l'assure du fruit, en retour, qu'il en 
recevra:
"Le pere mort
, les fcls vous retournent le champ 
Decd, dela, partout; si bien qu'au bout de Van 
Il en rapporta davantage. "
     La conclusion de la fable semble, comme toujours avec notre grand fabuliste, 
d'une simplicite "prosaique" dont se joue le naturel de son expression poetique elle-
meme: elle se resout dans la morale de cette "ruse " du pere.
"D'argent
, point de cache. Mais le pere fut sage
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De leur montrer, avant sa mort, 
Que le travail est un tresor."
     Simplicite plutot "biblique", dirons nous, d'une histoire qui peut se lire comme 
se lisent les paraboles du Nouveau Testament. Le tresor que represente l'heritage ne 
peut se mesurer, it West pas de l'ordre du numeraire; et le secret du pore, le secret 
transmis en heritage, de generation en generation, est celui de la sagesse autant que de 
ce travail, vertu "contemplative" autant qu'active, qui transforme, et qui informe, le 
patrimoine.
3- Strategie pour une connaissance reciproque: vers une recategorisation des 
modes de la connaisance anthropologique
But as the passage now presents no hindrance 
To the spirit unappeased and peregrine 
Between two worlds become much like each other, 
so I find words I never thought to speak... 
Since our concern was speech, and speech impelled us 
To purify the dialect of the tribe...
     L'exemple de La Fontaine apporte le temoignage d'une tradition presente dans 
nos societes occidentales ou se perpetue cette double fonction de l'heritage que font 
apparaitre les analyses de Laroche et de Benveniste. Celle que met en lumiere le 
fabuliste est, neanmoins battue en breche, dans nos societes, depuis plusieurs siecles, 
depuis qu'au temps du "miracle grec", progressivement, le choix a ete fait de privilegier 
la fonction de numeration, depuis, surtout, qu'avec la Renaissance, entrainee par une 
disposition "naturelle" de sa culture a l'agressivite, 1'Europe a systematise une approche 
du reel ou 1'inventaire du monde procede d'un esprit de conquete dans lequel le 
"prendre"
, l'emporte sur le "recevoir". Au point que la premiere acception tend a 
disparaitre progressivement du champ de la conscience, autant que de la pratique, de 
l'heritage occidentale. Simultanement, s'est mis en place un autre principe de 
transmission, par 1'ecriture, par l'inscription et le registre, legal, geometrique, et 
comptable des biens, qui peu a peu 1'emporte.20
     Les cultures europeennes entrainees par ce principe lineaire, discursif, 
diachronique et excluant la synchronie, de 1'ecriture alphabetique, symetriquement 
reproduit dans leur philosophie, par le principe de non contradiction, entrainees par leur
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esprit de conquete, ont fait le choix de privilegier dans la connaissance, presque 
exclusivement, cette fonction de numeration, par rapport a la premiere: la fonction de 
contemplation, ou fonction poetique, non exclusive mais constitutive elle-meme du 
principe de raison, qu'elle organise en "raison poetique", et qui nest pas moins 
essentielle a la constitution du savoir. Cette hypertrophie d'une des fonctions du savoir 
et l'atrophie concommitante de l'autre expliquent sans doute l'orientation et les 
caracteristiques technologiques et economiques de la civilisation occidentale. Elles 
constituent peut-etre un handicap et peuvent entrainer une difficulte a apprehender la 
complexite des donnees du savoir et de 1'information contemporaines.
     Au contraire, 1"'heritage" de 1'ecriture ideographique, essentiellement 
polysemique et synchronique, ne mettent-ils pas la Chine en position privilegiee pour 
maitriser, par 1'exercice dune "raison poetique" et contemplative, qui constitue peut-etre 
l'essentiel de son heritage, cette complexite du reel et de l'homme: cni owiroo ou jen , 
alors que la revolution informatique entraine une accumulation simultanee, sans cesse 
plus complexe, des donnees de l'information et de la connaissance ? 
     Ainsi nous semble pouvoir etre identifiee la difference fondamentale qui, par le 
choix qu'elle a fait de 1'ecriture alphabetique, eloigne la pensee occidentale de ses 
sources archaiques, de ces modeles archetypiques (Urformen), anterieurs a l'adoption 
generalisee de cette ecriture alphabetique, qui la distingue progressivement mais 
radicalement des modes de la connaissance propres aux cultures de tradition orale 
dominante. 
     Elle est amenee a poser la question de la confrontation de ces modeles 
occidentaux, d'origine europeenne (par les Grecs et les Pheniciens, mais aussi sans 
doute par la marque revue des sources indiennes de "l'ideologie des trois fonctions"- cf. 
A Danchin, in Dialogue Transculturel, 1998 ), de la connaissance, definitivement 
marques et orientes par cette adoption de 1'ecriture alphabetique, (et par les 
consequences qui en resulterent tant pour la science que pour la musique: je crois en 
particulier que le developpement de la polyphonie, dans la musique occidentale, a partir 
de la Renaissance, est inversement symetrique, par compensation, du choix de la 
linearite diachronique) avec ceux encore pratiques aujourd'hui par les grandes aires 
culturelles de tradition orale dominante et de celles ayant fait le choix d'un mode 
d'ecriture non alphabetique, mais pictographique et ideographique: essentiellement la 
Chine et, avec son genie propre, le Japon. La mondialisation, la circulation des savoirs 
et de l'information, la mise en presence, par consequent, des modeles differents de la 
connaissance nous conduit aujourd'hui, imperativement, a cette mise en perspective. 
Situation qu'on peut decrire par l'image de l'anamorphose ou les jeux memes de la
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deformation induite par les defauts d'optique se corrigent en se reflechissant 
mutuellement, accomplissant et recouvrant ainsi le premier champ semantique derive 
de la racine.21
1'Afrique, la Chine, l'Europe, une disposition d'anamorphose. 
     Leibniz, dans sa Theodicee, a mis en evidence l'usage exemplaire qui peut titre 
fait de l'anamorphose, ce jeu d'optique en faveur dans les cabinets de curiosite du 
17eme siecle, comme figure et modele des jeux de la connaissance. Un miroir 
deformant renvoie 1' image Sun objet quelconque, laquelle restituee par un second 
miroir, dote lui-meme dune autre courbure deformante, subit une nouvelle deformation 
qui peut titre renvoyee a son tour a un troisieme, ou a une toute une serie d'autres 
miroirs, apportant successivement de nouvelles deformations. Le jeu consiste a 
corriger progressivement et a retablir ainsi, dans sa verite, au bout de sa course, Image 
de l'objet reflechi. Tout est dans 1'evaluation exacte des courbures et de leur effet 
deformant, et dans la recherche des justes proportions et de la bonne distance dans la 
disposition des miroirs. 
     L'image que rend de l'objet, de l'homme ou de la societe qu'il observe le regard 
de l'anthropologue, subit la deformation de Tangle de vision, du prisme qui resulte de 
ses references et des modeles d'analyse qui sont les siens. 
     Ce jeu de l'anamorphose me semble offrir lui-meme une image assez exacte de 
ce que pourrait titre, si nous y arrivions, le dispositif d'une anthropologie reciproque, 
corrigeant cette deformation par le regard de l'autre, par la mise en perspective de ces 
regards se reflechissant. Il s'agit alors de trouver, d'etablir enttre eux la juste, la 
meilleure disposition.
     Il y a la tout un programme d'anthropologie reciproque. Il pourrait servir a 
decrire les deux phases de notre action.
     La premiere, le "programme d'ethnologie de la France par des chercheurs du 
Tiers-Monde", reponse systematique et provocante, etablissant a l'inverse et en retour, 
dans une "correlation en rapport inverse", une approche symetrique ou l'observateur et 
l'observe changent de role. 
     La seconde, ou s'est engagee depuis 1987 Transcultura, cherchant a mettre vis-
a-vis les cultures. 
     J'ai dit, et nous 1'avions voulue, a dessein, provocante. Car it importait de faire 
systematiquement la demonstration de ce que pouvait donner, en retour sur le terrain 
europeen, une demarche inversement symetrique de celle des anthropologues
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occidentaux en Afrique. La reaction des chercheurs africains fut de proposer une 
demarche differente, transversale, celle qu'avec la participation de la Chine, dans une 
relation triangulaire, Transcultura s'employa a mettre en place a partir de 1987, en 
mettant en presence dans 1'experience d'un face a face, dans l'apprentissage d'un vis-a-
vis, les partenaires, chercheurs europeens et non-europeens d'une anthropologie 
reciproque. Situation qu'on peut decrire par 1'image de 1'anamorphose ou les jeux 
memes de la deformation induite par les defauts d'optique se corrigent en se 
reflechissant mutuellement, accomplissant et recouvrant ainsi le premier champ 
semantique derive de la racine. 
      Ainsi, peut-etre, revenons-nous a un mode de connaissance anthropologique qui 
nous rapproche de ce modele anterieur de la pensee grecque, dont nous nous sommes 
en Occident progressivement eloignes. Car c'est, peu a peu, jusqu'au principe de 
reciprocite que nous avons lui-meme renie, et qui tend a disparaitre, principalement a 
partir de la Renaissance avec lessor de la civilisation scientifique et technologique de la 
pensee et de la pratique anthropologique occidentale.
     Si la Chine a accueilli avec un tel interet le propos de Transcultura, n'est-ce pas 
parce qu'elle possede un art souverain de 1'anamorphose, dans la recherche constante 
dune juste et harmonieuse disposition entre les interlocuteurs. 
     Et ne peut-on penser que s'il en est ainsi c'est qu'elle detient, comme modele 
premier, comme une "Ur-form", determinante, Part et 1'instrument dune ecriture, et 
sans doute avant meme 1'ecriture, les modeles culturels, dune representation 
ideographique et synchronique qui lui permet d'integrer la complexite des relations de 
ces differents niveaux semiologiques et d'en rendre compte, poetiquement et 
elliptiquement, jusque dans leurs contradictions, comme elle entraine 1'esprit a la 
virtuosite et a la subtilite contrapuntique de ces jeux de langage? 
      -1'ecriture chinoise: modele immense (sans limites), comme une reserve ouverte 
et quasiment inepuisable de representation de concepts-images, abstrait-concret, 
capable d'integrer la diversite de dimensions et de substances, y compris en apparence 
contradictoires, se distinguant en cela radicalement de la philosophie occidentale. 
Celle-ci, par sa linearite, ne peut qu'ignorer la polysemie et privilegier une approche 
unilaterale et lineaire du reel, excluant le synchronique, c.a.d. la simultaneite des 
dimensions temporelles et spatiales. 
     Cette capacite de l'ecriture chinoise a rendre compte du reel dans toutes ses 
dimensions lui offre aujourd'hui soudain un champ de realisation, du fait de 
1'emergence, et de l'immergence, de la multiciplicite de 1'information- via inter-net: elle 
seule, comme le pensait Leibniz, serait-elle capable de couvrir la totalite des champs du
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reel et d'en offrir, dans ses differents registres, tel celui du Yi king, un mode de 
representation universel? 
     Par leur apprentissage de la polysemie, a travers l'apprentissage de l'Ecriture, 
les Chinois n'apprendraient-ils pas ainsi a controler, jusque dans la representation, la 
multiplicite des source de l'information. (hypothese indecente: une langue vehiculaire 
parlee unique au 21eme siecle: 1'anglais, une ecriture vehiculaire unique: le Chinois) 
     Il reste a identifier, dans le champ de la connaissance anthropologique comme, 
dans le champ philosophique, le fait Francois Jullien, patiemment, les categories of 
peuvent se reconnaitre, dans le vis-a-vis de la connaissance reciprocue, regards, visages 
et voix d'Orient et d'Occident .
     Nous avons tente, pour notre part, tres provisoirement de tracer une esquisse 
dune meta-methodologie de l'anthropologie reciproque. Partant des quelques 
principes suivants: 
     - principe d'inter-subjectivite et de reciprocite - principe de la "docte ignorance" 
et du doute philosophique - principe d'hospitalite - principe d'anamorphose - principe 
harmonique et contrapuntique: recherche de la juste disposition - principe, enfin, dune 
raison poetique: ethnopoetique, anthropo-poetique. 
     ne peut-on s'interroger sur la position d'un triangle de la connaissance 
anthropologique: Afrique Noire / Europe / Chine et sur la confrontation 
anthropologique produite par la rencontre, dans une disposition en diagramme 
triangulaire, entre trois modeles de connaissance anthropologique: 
     -le modele europeen d'analyse lineaire et diachronique , majoritairement 
conforme aux principes de la methode scientifique experimentale 
     -le modele des cultures de traditions orales d'Afrique de 1'Ouest, fonde sur trois 
principes: 
     -la maitrise d'une relation d'oralite , integrant le langage non verbal, et la 
relation inter-subjective par le regard et l'expression du visage. 
     -une pratique de la relation d'hospitalite et de reciprocite , 
     -la discipline d'un exercice critique, procedant par la confrontation de modeles 
mythiques (Ur-form) a des formes convenues, mais en perpetuel mouvement, de 
modeles actualises de representation du reel, dans une saisie synchronique du reel. 
     -le modele chinois , dans lequel se conjuguent egalement: 
     -une pratique de la relation d'hospitalite et de reciprocite , 
     -la maitrise dune relation d'oralite, integrant le langage non verbal, et la 
relation inter-subjective par le regard et l'expression du visage: la souverainete de la 
face.
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     -et une saisie synchronique du reel par l'usage , et selon le principe de 1'ecriture 
ideographique; modele ouvert, de representation des concepts-images: abstrait-concret, 
capable d'integrer la diversite de dimensions et de substances y compris en apparence 
contradictoires, a la difference du modele lineaire alphabetique occidentale excluant le 
synchronique. 
     Cest la possibilite aujourd'hui, a travers la confrontation de ces trois modeles, 
de la rencontre de l'acquis du savoir anthhropologique occidental fonde sur les qualites 
analytiques et descriptives de son ecriture lineaire, du modele anthropologique africain 
fonde sur la maitrise d'une saisie synchronique du reel par les disciplines de l'oralite, et 
du modele chinois integrant egalement cette maitrise au texte ecrit grace aux proprietes 
de representation synchronique de son ecriture qui ouvrent aujourd'hui des 
perspectives totalement nouvelles a 1'anthropologie. 
     Elle rend plausible l'hypothese dune connaissance anthropologique fondee sur 
la reciprocite et sur le principe d'une raison poetique, autorisant 1'espoir d'un 
reenchantement du monde, au dela de ce "desenchantement" dont Max Weber faisait , 
au debut du siecle, le diagnostique. 
     Cependant, it y a a cela une condition, sans doute difficile a remplir en toute 
circonstance, mais particulierement pour nous, occidentaux. Elle est de renoncer, dans 
cette position d'hospitalite et de "doute anthropologique" qu'elle entraine sur les 
manifestations de la difference entre les hommes et les cultures, pour ne retenir que le 
principe essentiel de commune appartenance a la condition humaine, a la permanence 
du modele de societe, tout autant que des modeles de connaissance qui sont les notres 
et qui se "surimposent" a ce principe premier. Et cela est sans doute pour nous plus 
difficile, dans la mesure ou la technologie et la science ont peu a peu occupe, sans 
souffrir de contestation, la quasi totalite du champ de la representation que nous nous 
faisons de l'homme.
Notes
1. G.W Leibniz: Preface des "Derrieres Nouvelles de la Chine, pour servir d'illustration a l'histoire 
      de notre temps...", preface au recueil intitule Novissima Sinica, puble a Hanovre 1997, 
      seconde edition augmentee en 1999 
2. Paul Valery: "Regards sur le monde actuel et autres essais," Paris, 1945 
3. Edmund Husserl: traduction du texte D17 "1'Arche Originaire Terre ne se meut pas", traduction du 
      texte publie par M Farber in Philosophical Essays in Memory of E. Husserl. 1940 
      publication francaise in "la terre ne se meut pas", Ed. de Minuit, 1989 (c.f. aussi L. 
      Wittgenstein:" je croyais en ce temps la que la terre etait un disque" une croyance a un 
      fondement. Ce sont les experiences, les relations, les rapports sur lesquels elle prend pied.
30
Orders, Heritage, and Knowledge
      Elle tient debout sur un sol" in Etudes Preparatoires a la Seconde Partie des Recherches 
     Philosophiques, Basil Backwell Publisher Limited 1982) 
4. L. Wittgenstein "Etudes Preparatoiles a la Seconde Partie des Recherches Philosophiques" Basil 
     Backwell Publisher Limited 1982 
5. Emile Benveniste: "un metier sans nom: le commerce" p.139 in Le Vocabulaire des Institutions 
      Europeennes 1- economie, parente, societe, Paris les Editions de Minuit, 1969 
6. Claude Levi-Strauss : Paroles Donnees, Paris, Plon, 1984 
7. Claude Levi-Strauss : Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955 
8. Claude Levi-Strauss : La Pensee Sauvage, Paris, Plon, 1962 Cette recherche nostalgique d'une 
      resolution de la contradiction synchronie/diachronie n'y est nulle part plus evidente que dans 
      le chapitre auquel C Levi-Strauss donne le titre emprunte a Marcel Proust: "le temps 
      retrouve" p.287-324. 
9. C. Levi Strauss opus cit. 
10. Jack Goody La Raison Graphique, Paris, Editions de Minuit, 1979 
11. Clifford Geertz: " ..Al est clair que depuis Tristes Tropiques...Levi-Strauss s'est consacre a 
      1'ecriture d'un mythe sur les mythes...:reunir les multiples genres de texte en une structure 
      unique, une "mythologique", elle. meme exemple de son sujet, et decouvrir ainsi les 
      fondements de la vie sociale et meme, au-dela les fondements de 1'experience humaine en
      temps que telle. 
12. L.Wittgenstein, op.cit. 
13. Emile Benveniste: "donner, prendre, recevoir", op.cit.p.81-86 
14. E. Laroche: Histoire de la racine nem-en grec ancien, Paris, 1949 
15. Saint Jean Chrisostome : "la Divine Liturgie", texte de l'antienne chantee a la communion dans la 
      Liturgie bysantine 
16. Origene: Commentaire sur l'Evangile selon Saint Matthieu, edition francaise bilingue Les 
      Editions du Cerf 1970: le chretien qui a trouve "cache le tresor de la sagesse...le cache,
      n'estimant pas sans danger que les pensees secretes des Ecritures ou les "tresors de la 
      sagesse et de la connaissance" contenus dans le Christ apparaissent aux premiers venus"
      (op.cit.p.159) 
17. voir en particulier E. Levinas: L'au dela du verset. Lectures et discours talmudiques, Les Editions 
      de Minuit, 1982 
18. Edmund Husserl : Meditations Cartesiennes. 
19. Pierre Henry Prelot in Actes du Seminaire Transcultura " l'heritage", La Coruna 1999, Editions 
      de l'Universite de La Coruna 2000 
20. E Laroche op.cit. E Benveniste op.cit. 
21. cf. A. Danchin in Dialogue transculturel, Presses Culturelles de Shanghai Nol 1998
31
